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This research will clarify the facts regarding professional portfolios and 
practical seminars for the teaching profession, as well as what students learn 
through such opportunities, based on the results of interviews with students who 
participated in practical seminars for the teaching profession. 
First, students recognized the considerations made to maintain balance 
between lecture-focused and exercise-focused classes, and creative approaches to 
lessons such as group work. Second, regarding professional portfolios, reflection 
upon the knowledge accumulated beyond the four years of study at university may be 
useful in helping students to recognize their own achievements and future 
challenges. Third, the qualifications and abilities that were formed through practical 
seminars for the teaching profession included a sense of mission, affection for 
education, interpersonal skills, and a sense of responsibility. It is also important to 
clearly indicate standards and make students aware of the qualifications and 
abilities that the university wants them to acquire.  
Based on the above, the authors believe that practical seminars for the teaching 
profession (including professional portfolios) are also meaningful in terms of 
performing a key role for assuring quality.  
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 2016 年 2〜3 月にかけて，小学校教員養成系大
学・学部の 4 年生 6 名をインタビュイーとし，約
90 分間の半構造化面接法によるインタビュー調
査を実施した（表 1）。本稿では，紙幅の関係上，
3 名（学生 B，学生 C，学生 F）のインタビュー
結果をもとに，分析・考察を進めていくこととす
る。 
表 1 調査対象者の概要 
調査対象者 性別 インタビュー時の年齢 所属大学 卒業後の進路
学生A 女 22歳 広島大学 小学校教員
学生B 男 22歳 広島大学 小学校教員
学生C 男 23歳 島根大学 大学院進学
学生D 男 22歳 島根大学 小学校教員
学生E 女 22歳 山口学芸大学 小学校教員













④大学 4 年間で身に付けた力 
上記のインタビュー調査によって得られたデ
ータは，大谷（2008，2011）が提案した SCAT












































教員評価），チェックシート（3 年次と 4 年次に作
成）を蓄積している。 







は，主にリフレクション（第 2 回〜第 5 回，第 14












りしている。第 6 回〜第 8 回では，事前に学生が
選択したクラスに分かれ，各教科や外国語活動の
指導内容・方法についての事例検討や指導案作成，































う。第 5～14 回は，各専攻に分かれて行う。第 5
回は，プロファイルシート等を通しての指導教員
との面談を行い，自己の成果や課題についての振













では，各項目について 1 年から 3 年まで毎年度自
己評価を行う。自由記述シートでは，その年度に
受講した主な授業等についての振り返りを文章で





























1）学生 B のストーリーライン 
学生 B の分析結果を表 2 に示している。学生 B
が大学 4 年次に受講した教職実践演習は，主にリ
フレクションとフォローアップで構成されている。 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2）学生 C のストーリーライン 
















































































3）学生 F のストーリーライン 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の事例をもとに―」『教育學研究』，第 80 巻第 4





























第 2 号，2008 年，27‐44 頁。 
大 谷 尚 「 SCAT: Steps for Cording and 
Theorization—明示的手続きで着手しやすく小
規模データに適用可能な質的データ分析—」『感
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